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The use of shared space outside of the public housing complexes by some inhabitants is influenced by the 
characteristics of the block design and the public facilities. The inhabitants and the managers tolerate the 
occupation in shared space by some of other inhabitants. The favorable use of shared space will make the 
inhabitants be attached to the housings and the districts.  


























































































































































 図 2 南面平行配置 空間構成（筆者作成） 










































































































































































































図 3 緑のヒエラルキー注3 
図 4 町田市木曽山崎地区周辺の市街地形成の変遷注4 


































































































































































































































































































































図 10 公社多摩川住宅 緑地帯に見られる占有箇所（2019
年筆者撮影） 
図 11 公社祖師谷住宅 平行配置型の自転車置場周辺
（2019 年筆者撮影） 















































































注 1：参考文献 2)を参考に作成 
注 2：参考文献 3）, p.22 を参考に作成 
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図 13 公社木曽住宅 広場周辺注8 
広場 
